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The Geochemical Study on the Minor Constituents in Bones (VI) 
On the relation between manganese content and the age 
of the bones from Irie cite， Abuta-gun， Hokkaido 
Nobuo Shimoda， Hirotoshi Tanaka and Kδzo Ishimaru 
Abstract 
The present writer (N. Shimoda) has found a new indicator of a bone in its manganese， which 
increases remarkably with the lapse of geological and archaeological time and manganese content 
of bones from several districts of Japan and from Tsochen Formosa (Taiwan) gives smooth curve. 
Moreover， the reliability of this method has been tested. 
In Irie cite， bones were dug up from the strata of a several different ages. In this report， 
the IV stratum was treated as the one consisting of upper and lower strata of respectively 
different ages. 
The age of these bones presumed by this method is as follows. 
The bones from IV-upper stratum 1，500-2，000 year 
The bones from IV-lower stratum and V 2，000-3，000 year 
The bones from VI vn， and Vln stratum -3，500 year 
The bones from IX-XI stratum below 5，000 year 
The age of the bones found in the oldest stratum in Irie cite， XI is less than 5，000 years. 
This is not so remote as that presumed archaeologically. However， this age is rather questionable 
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凸5 4 3 2 / 
入江遺跡の各区より出土する骨の中のマンガン含有量第2図
各区から採集した骨のマンガン含有量を層位を考慮せず第2凶に示す。 B-l区から B-8区まで
は IV~V (VI層の混入も考えられる)， B-9 区と B-I0 区では IV~XI 層の骨があつめられ，そ
B-9区と B-I0区から採取された骨は区別せず、マンガンのマンガン含有量が記入されている。




B-9区および B-I0区組織をもっているもの)をのぞきほぼ同様の範囲 0.006~0.06% にある。
から採取された骨のマンガン含有量は， 0.001~0.172% の範聞にある。
A-， B-9区および A-，B-I0区から採集した骨の約 1801闘のマンガン含有量を骨の3-2 ; 
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IV層下部IV層 上部から出土する骨は 1500~2000 年，含量に相当する年代を推定した。
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